





























































































































































9）National Security Council Homepage, NSC 68: United States Objectives and Programs for 
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給与額 付加価値額 従業員数 出荷額（いずれも総額）
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雇用者報酬 営業余剰等 総固定資本形成 輸出額
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内生部門計 国内最終需 国内需要計 輸出計
 
（控除）輸入 最終需要部 国内生産額 輸出比率輸出計／国内生産額
輸入比率
輸入計／国内生産額
農業漁業 1085 448 1533 6
 
－224 230 1315 0.5 17.0
鉱業 265 2 267 3
 
－182 －176 89 3.5 205.1
製造業 19416 9330 28764 5543
 
－4252 10621 30037 18.5 14.2
Ⅰ部門 15820 5973 21793 5422
 
－3117 8278 24098 22.5 12.9
金属 4382 89 4471 464
 
－422 131 4513 10.3 9.4
　ウチ鉄鋼業 2349 0 2349 277
 
－95 182 2531 11.0 3.8
機械器具 5868 4799 10667 4126
 
－1776 7149 13017 31.7 13.6
　一般 547 561 1108 334
 
－102 794 1341 24.9 7.6
　電気／通信 1684 1528 3212 1383
 
－975 1936 3620 38.2 26.9
　ウチ電子応用装置／計測器 35 158 192 149
 
－76 231 265 56.0 28.5
　　その他の電気機器 151 93 245 162
 
－39 216 367 44.0 10.6
　　民生用電気機器 45 247 292 21
 
－48 220 265 8.0 18.1
　　通信機器／同関連機器 86 592 678 190
 
－135 647 733 26.0 18.4
　　電子計算機／同付属装置 28 413 441 223
 
－296 340 368 60.7 80.5
　　半導体素子／集積回路 404 4 408 356
 
－240 121 524 68.0 45.7
　輸送機器 2802 1245 4046 1536
 
－280 2500 5302 29.0 5.3
　　乗用車 0 786 786 771
 
－95 1462 1462 52.7 6.5
　精密機械 105 276 381 140
 
－148 267 372 37.5 39.9
化学工業 4884 952 5836 755
 
－786 920 5804 13.0 13.5
石油・石炭・天然ガス 1381 －14 1367 0
 
－1354 －1369 12 0.1 11013.9
窯業 663 31 694 75
 
－53 53 716 10.5 7.4
その他 308 281 588 82
 
－152 211 519 15.9 29.2
Ⅱ 3596 3357 6953 121
 
－1135 2343 5939 2.0 19.1
食料品 1168 2500 3668 23
 
－477 2046 3214 0.7 14.8
繊維 335 408 743 55
 
－360 102 437 12.5 82.3
その他 2093 449 2542 43
 
－298 195 2288 1.9 13.0
建設／土木 912 5412 6324 0
 
0 5412 6324 0.0 0.0
電気／ガス／水道 1577 743 2320 4
 
0 747 2324 0.2 0.0
商業 3681 6154 9836 862
 
－70 6946 10627 8.1 0.7
運輸／倉庫／通信／放送 4425 2453 6879 575
 
－375 2653 7078 8.1 5.3
金融・保険／不動産 3773 6989 10762 67
 
－50 7006 10779 0.6 0.5
サービス 2218 2379 4597 44
 
－64 2359 4577 1.0 1.4
その他 7595 16384 23979 193
 
－604 15973 23568 0.8 2.6
内生部門計 46614 50459 97073 7377
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売上計 1000人以下 1000人以上 輸出総計 1000人以下 1000人以上 売上の割合 輸出の割合
1991年 622.8 234.1 388.7 89.4 11.0 78.4 62.4 87.7
1996年 548.6 242.6 306.0 74.8 8.8 66.0 55.8 88.2
2001年 589.7 245.9 343.8 49.0 8.3 40.7 58.3 83.1
2003年 591.3 248.7 342.6 55.0 11.2 43.8 57.9 79.6
2005年 650.0 273.7 376.3 61.1 13.0 48.1 57.9 78.7
2008年 706.8 287.6 419.2 70.7 13.6 57.1 59.3 80.8
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トヨタ自動車 28286 トヨタ自動車 41363 トヨタ自動車 53000
松下電器 14448 ソニー 19610 ホンダ 20500
日産自動車 13099 ホンダ 17732 日産自動車 19200
ホンダ 12750 松下電器 15292 キャノン 16800
ソニー 12505 日産自動車 15222 松下電器 15200
東芝 11470 キャノン 13668 東芝 14000
三菱自動車 9886 東芝 12640 三菱自動車 12100
日立製作所 9829 三菱自動車 11330 伊藤忠商事 12000
キャノン 9708 三菱重工業 10496 豊田通商 7400
三菱重工業 7388 日立製作所 10474 三菱重工業 6800
マツダ 7091 NEC 6990 シャープ 6500
NEC 6899 マツダ 6831 新日本製鉄 5000
三菱電機 6361 三菱電機 6735 ヤマハ発動機 4900
いすゞ自動車 6021 スズキ 6287 富士重工業 4800
シャープ 5835 富士通 6137 いすゞ自動車 4500
新日本製鉄 4848 セイコーエプソン 6100 三洋電機 4500
スズキ 4828 シャープ 5964 川崎重工業 4000
富士通 3509 いすゞ自動車 4883 富士写真フィルム 3900
セイコーエプソン 3500 ヤマハ発動機 4483 日本ビクター 3400
川崎重工業 2930 三洋電機 4320 富士通 2900
ヤマハ発動機 2924 新日本製鉄 4228 パイオニア 2600
日本IBM 2890 富士重工業 3949 ニコン 2500
日本ビクター 2805 川崎重工業 3651 コニカミノルタHD 2500
富士写真フィルム 2384 日本ビクター 3508 日揮 2400
デンソー 2288 富士写真フィルム 3357 武田薬品 2400
リコー 1689 デンソー 3175 川鉄商事 2400
富士重工業 1647 日本IBM 3122 アルプス電気 2200
ニコン 1318 リコー 2997 信越化学 2200
三洋電機 1026 ニコン 2704 コマツ 1800
村田製作所 977 村田製作所 2658 TDK 1800
上位30社計 201139（45.0％） 259906（53.1％） 244300（44.8％）
上位20社計 181191（40.5％） 226557（46.3％） 221400（40.6％）
上位10社計 129369（28.9％） 167827（34.3％） 177000（32.4％）


























































































































1950 年農民 1700 万　≒475 万人














































Japanese Capitalism at the Transition Stage: 
The Range of MORITARO YAMADA’s Analysis after WW2.
Hideyuki WAKUI
《Abstract》
On March 11, 2011, the East Japan great earthquake hit the Pacific coast 
of the Tohoku region. A huge tsunami struck the Fukushima Daiichi 
Nuclear Power Plant. All power supply was lost and three meltdowns 
occurred.
Radioactivity released by this accident caused environmental pollution, 
from which recovery is still not possible. A great East Japan earthquake 
was a symbol of malfunction and structural crisis in the Japanese system 
after the WW2.
There is a close resemblance between the situation this time and the 
situation after the Great Kanto Earthquake in 1923. Although people 
shouted for revival, the Great Depression resulted in the Showa 
Depression of 1929. It dealt a destructive blow to Japan’s economy and 
society. This later resulted in Japan causing the war of aggression; a "15-
year war."
Yamada Moritaro published his "analysis of Japanese capitalism" in this 
situation. His work attempts to analyze the foundations of Japanese 
capitalism. Using this analysis of fundamentals, he was able to elucidate the 
basic structure and prospects of Japanese capitalism.
Japan is now in the period of the lost 20 years, and we cannot find a way 
to escape from this situation. For the solution, the Liberal Democratic 
Party and Komei Party administration is intentionally attempting to draw 
Japan into militarism by causing a deterioration in the relationships with 
China and South Korea.
I hope to provide the structure of Japanese capitalism after WW2 and the 
142
important points of change. The national subject of change in a country 
with "highly-developed capitalism" is as follows. The first, is reconstruction 
of the national economy under the East Asia economic area and the second 
is solution of the land problems.
